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SALVAGE CHEMOTHERAPY FOR PATIENTS WITH GERM CELL CANCER
Hideaki Miyake and Masato Fujisawa
The Division of Urology, Kobe University Graduate School of Medicine
Bleomycin, etoposide and platinum (BEP) therapy is used on patients with metastatic germ cell cancer
but approximately 20-30% of these patients fail to achieve a durable complete response following the
administration of BEP therapy. For such patients, salvage chemotherapy is subsequently considered.
Although either VIP of VeIP therapy had been tended to be selected as salvage chemotherapy, recent studies
have suggested two novel strategies as an alternative to conventional regimen for salvage chemotherapy.
One is high-dose chemotherapy, while the other is the use of a regimen containing newly developed
chemotherapeutic agents. In this study, we summarize the current status of therapeutic strategy for patients
with metastatic germ cell cancer refractory to BEP therapy, and then present the experience with salvage
chemotherapy at our institution.
(Hinyokika Kiyo 57 : 167-171, 2011)





























famide (IFM) および CDDP から成る VIP 療法あるい
は vinblastine (VBL），IFM および CDDP から成る
VeIP 療法が頻用されてきた4~6)．しかし，VIP あるい


















VIP あるいは VeIP 療法 4 コースと VIP あるいは
VeIP 療法 3コース＋HDCT 1コースの 2群に割り付
けた結果，両群間の奏効率，無病生存率および全生存
率いずれにも有意差を認めなかった．本試験では大量
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Table 1. Outcomes of high-dose chemotherapy performed as salvage chemotherapy
報告者 発表年 症例数 レジメ 長期寛解率（％) 治療関連死（％)
Rodenhuis8) 1999 35 CTC 65 3
Bhatia10) 2000 65 CE 57 0
Rosti11) 2002 84 CE 33 12
Vaena8) 2003 80 CE or ICE 32 ―
CTC, CBCDA＋thiotepa＋cyclophosphamide ; CE, CBCDA＋ETP ; ICE, IFM＋CBCDA＋ETP.
Table 2. Outcomes of high-dose chemotherapy performed as induction chemotherapy
報告者 発表年 症例数 レジメ 長期寛解率（％) 治療関連死（％)
Motzer13) 1997 14 CEC 43 0
Bokemeyer14) 1999 147 HDVIP 72 4
Decatris15) 2000 20 CEC 60 0
Schmoll16) 2003 221 HDVIP 73 4








おり，これらの治療成績は従来の BEP あるいは VIP
療法に比し良好なものであった．しかし，2007年に中
あるいは高リスク精巣胚細胞癌219例を，BEP 4療法










Table 3. Outcomes of salvage chemotherapy using newly developed chemother-
apeutic agents
報告者 発表年 症例数 レジメ 奏効率（％) 長期寛解率（％)
Motzer19) 2000 30 TIP 80 73
Rick20) 2001 80 TIP 69 ―
Mead21) 2005 43 TIP 60 63
Hinton22) 2002 28 TG 22 7
Miki23) 2002 18 IrP or IrN 50 50
Pectasides24) 2004 18 IrO 40 17
TIP, paclitaxel＋ IFM＋CDDP ; TG, paclitaxel＋ gemcitabine ; IrP, irinotecan＋CDDP ; IrN,
irinotecan＋nedaplatin ; IrO, irinotecan ＋oxaliplatin.






を併用した TIP 療法，irinotecan および nedaplatin を






述のTIP療法は，VIP あるいは VeIP 療法に替わり胚
細胞癌に対する救済化学療法の標準治療になりつつあ
る．また，Ir をベースにした救済化学療法としては，


















法として BEP 療法を 2コース施行し，その時点で腫
瘍マーカーが正常化した症例には，引き続いて BEP








つまり，2007年からは International Germ Cell Con-
sensus Classiﬁcation (IGCC 分類)25) に従い，good risk
症例には BEP 療法を 4コース施行し，intermediate お
よび poor risk 症例には，BEP 療法を 2コース，引き




















および ETP から成る ICE 療法を，2003年以降は ICE






cancer cell negative，teratoma および viable cancer cell






救済化学療法として HDCT を施行した13例中， 7
例は腫瘍マーカーが正常化した．このうち 1例は残存
腫瘍を認めず，引き続いて残存腫瘍切除術を施行した
6 例中，viable cancer cell negative，teratoma および













た．14例は IGCC 分類にて intermediate risk 以上ある









cell negative および teratoma との診断を，それぞれ 3
および 1例に得た．また，TIP 療法によって腫瘍マー
カーが正常化しなかった 4 例には，引き続いて IrN
療法が導入され， 1例は現在 IrN 療法を継続中であ
るが， 3例の腫瘍マーカーはいずれも正常化し，その
後全例に残存腫瘍切除術を施行し，viable cancer cell
negative および teratoma との診断を，それぞれ 2およ
び 1例に得た．
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救済化学療法として TIP 療法を施行した 4例中，
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